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Abstract
As the information society progresses, high quality technologies of content creation and 
high speed Internet services become widespread among people. In NicoNico Douga, Amateur 
creators produce the music pieces and movies using the vocal synthesizer “Hatsune Miku” 
and its character. This paper examines the structure and dynamics of content creation using 
the approach of peer production, which explains the way of producing goods and services 
generated by prosumers on virtual space.
This paper shows two findings mainly: (1) Due to introduce of digital technology into the 
content creation process, the high quality resources in the content industry would be well-
known to amateur creator. As a result, amateur creators become able to participate in the 
content creation using the high quality equipment easily and freely; (2) Amateur creators 
would produce content in cooperation with themselves through the huge self-organization 
community on virtual space. Factor of raises the quality of content is collaboration in the 
huge community where an individual gathered not enclosure of the resource that content 
industry ever did.
As a conclusion, this paper shows how the community, which does not have hierarchical 
structure, produces high quality works. By progress of the information-intensive society, the 
model of the content creation is changing. Furthermore, peer production will build a new 

























































































































































































































































る。90 年代後半では、東京のメジャーレコード会社系スタジオの 1 日のスタジオ代は、およ
そ 30 万円から 35 万円と言われており、エンジニア代を合算すれば 38 万円から 43 万円ほどが
標準と言われている（烏賀陽［2005］）。原盤制作には1ヶ月程度の期間を要するため、レコーディ



























音ミク等の VOCALOID ソフト15 と、オケの打ち込みや生演奏の録音などの機能を備えている
DTM ソフトが最低限必要となる。その他、生演奏を録音したい場合はオーディオインターフェ
イスやマイクなどの機材が別途必要となる。いずれのソフトや機材は入門モデルであれば 1 万














































































































に「Miku Miku Dance（MMD）」と呼ばれるソフトウェアが用いられている。MMD は、趣
味でプログラミングを行っていた樋口優（ハンドルネーム）が制作したソフトウェアで、イン
ターネット上で無料公開されている。MMD では、ソフトウェアで初音ミクに踊りの振り付け
や、背景、コスチュームなどを付与して、楽曲 PV を制作することができる。MMD を用いた
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